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NOTITIAE
EUROPA. -- P ROVINCIA G ALLICA T OLOSANA. - Centenarium
opens « Berceau de Saint Vincent de Paul ».

Die 5 aprilis, in domo vulgo dicta Notre Dame du Potty,
post celcbrationem Missae, in qua ordinati stint quatuor antiqui
alumni Scholae Apostolicae, « Berceau de Saint Vincent de
Paul » dictac, Exc. Episcopus Aquae Tarbellensis, epistola perpulchra solemnitatum centenarii operis « Berceau de Saint
Vincent dc Paul » nuntiabat.
Opus istud, orphanotrophia utriusque scxus, hospitia senum
et scholam apostolicam congrcgat sub direetione filiorum et
filiarum Sancti Vincentii.
Schola apostolica, centenario perdurantc, peperit 32 fratrcs
coadjutorcs, 471 sacerdotes, quorum 152 laboraverunt in variis
dioccesibus vel congrcgationibus, 319 in Congregatione Missionis intraverunt: 189 in missionibus extcris, 5 episcopi consccrati stint, 2 Praefecti Apostolici.
Centenarii haec festa, diebus 23, 24, 25 mcnsis aprilis,
solemniter suam pompam evolverunt.
Die 23, magno concursu adolescentium, tria millia circiter,
pulchram expositioncm missionum ostensa est; item pellicula
circa missiones. Hacc et varia colloquia (carrefours), ad vitam
« Berceau » ordinata, pro tine habebant ut magis ac magis
cognoseeretur vita Sancti Vincenti atquc labores filiorum et
filiarum ejus in mundo, praescrti ► in Sancti Laurcntii insula
(Madagascar) et Viet-Nam.
Dies 24, sacerdotibus dedicatus fuit, sub praesidentia R.A.D.
Superioris Generalis. Exc. Episcopus Robertus BEznc, olim
alumnus sacerdotum Congregationis missionis, in majori seminario Pctrocorii, homiliam pulcherrimam, post Missae Pontificalis Evangelium habuit et R. Superior Aquae Tarbellensis,
hora vespertina in scrmone monstravit quomodo S.tus Vincentius
fines pastoralis nostri temporis assequeretur.
Sabbato, 25 aprilis, Filiae charitatis, rcligiosae, confratres
Confcrentiarum Sancti Vincentii, H. Matre Generali praesidente, magnam laudem dcdcrunt « Monsicur Vincent », in suo
opere « Berceau dc Saint Vincent de Paul ».
Dies dominica, 26 aprilis, ad plebem destinata, celebrata
est, praesidente Exc. Louts, episcopo Petrocorii, in cujus dioecesi,
in loco «Chateau IT.veque», exstat Ecclesia et altarc 111)i S.tus
Vincentius ordinatus est.
« Berceau de Saint Vincent de Paul », decurente isto centenario, mirabili modo, operavit opera Patris nostri et secundum
spiritum ejus. Haec festa splendidissima fuerunt.
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R. A. D. W. SLATTERY, Superior Gcneralis, Flonoratissima
Mater Filiartim Charitatis, tres Visitatores i. e. Lutetiac, Matriti
et Tolosae, multi confratres et numerosae Filiae Charitatis felicitcr exaltaverunt memoriam Beati Patris nostri, in loco nativitatis et infantiac suae, atquc gratias cumin de bon() in hoc
primo ccntcnario facto.
Anniversaria. -- P. Leo TIRAN, Superior seminarii majoris
Petrocorii, corona clericortim circumdatus, die 28 aprilis, jubilaeum 50 annortan vitae religiosac cclebravit.
Die 28 maii, in urbe Aqua Tarbcllcnsi P. Adrianus BAYOL,
et in mire Montcpessulano PP. Victor MARQUAILLE et Ludovicus 1)t7RrEz, gratias Deo egerunt, qui cos sacerdotes in aeternum jam abhinc sexaginta annos consecravit. Omnes a fratribus et sororibus fclicitationes reccperunt et gaudium suum
pro annis ad servitium Congregationis proclamavcrunt.
PROVINCIA HIBERNIAE. —

Qyaedam de vita Provinciae.

Postulante Rcv.mo Superiors Generali, D. Frederick MORad sectionem linguae anglicac Secretariatus Generalis designatus est, aped Curiam Gencralem Congregationis.
Nominati cunt DD. Denis CORKERRY et Kevin SCAI.LON
ad Missionem nostram de Ikot Ekpene, dioecescos ciusdein nominis, in Nigeria Orientali. Suitt nunc in hac Missione, tribus
tantum abhinc annis erecta, septem confratres Hiberni, qui
curam habent duarum paroeciarum (et vicinarum Sororum a
Caritate Anglo-Hibernarum), et missiones pracdicant et cursus spirituales, turn populo turn clero et religiosis, tam eiusdem
quam vicinarum dioccesium.
Nominates est D. Edward Mac DoNtAcri in primum Magistrum Spiritus Vincentianum Seminarii Sancti Kicrani apud
Kilkenny, pro missionibus linguae anglicae extra ipsam Hiberniam, rogante III.mo Episcopo B IRCH; duo confratres iam per
multos annos stint Magistri Spiritus in Seminario Nationali
Manutiano, et alias in Seminario Maiori Diocesano Dublinensi
de Sancta Cruce. Confratres ctiam dirigunt Collegium Omnium
Sanctorum (Seminarium Mains) pro Missionibus Dioccesium
linguae anglicae extra Hiberniam. Forsitan non scmper intelligitur in Europa Continentali quales stint hac « missiones ».
In Maiori Britannia, exempli gratis, ubi laborant plus quam
50 e 160 sacerdotibus nostrac Provinciae Hiberniae, pauciores
quam quinquc pro centum (5 %) e totali populatione 52 millionum, frequentant « locum cultus » diebus dominicis. Ad religionem quod pertinet, terminus « pagani » non restringitur
colore! In Hibernia stint sex seminaria maiora pro educandis
sacerdotibus dioccesanis in clioccesibus linguae anglicae extra
RIS
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Hiberniam, inter quac supradicta Collegia Omnium Sanctorum
et Sancti Kierani. Sunt etiam tres Socictatcs Saccrdotum
Saecularium pro Missionibus exteris, quarum duae sunt fundationis Hibernicae, et proindc multum ad se attrahunt iuvenes
Hibernos, Sancti Columbani, scilicet, ct Sancti Patricii, quibuscum nos laboramus in Missionc nostra in Nigeria Orientali.
Sunt insuper in Hibernia 26 Ordines ct Congregationes sacerdotum, non computando aliquas quac tam rccenter seminaria
hic erexerunt, ut nondum Ordinationcs in ipsis locum habucrint
(e. g., Legio Christi pro Missionibus Amcricae Meridionalis).
Et tota populatio Catholica Hibcrniac non attingit ad tres milliones! Anno elapso, 1963, ordinati stint in ipsa Hibernia, non
computando Hibernos ordinatos extra patriam, 400 sacerdotes,
tam saeculares quam regulares, c quibus 93 tantum pro dioecesibus Hiberniae, et etiam ex his plurimi pries vadunt laborare
in regionibus extra Hiberniam per aliquot annos ante quam
domum redeant.
Per vacationcs aestivas, a medio mense Iunii usque ad
finem mensis Augusti, praedicabant confratres Provinciac cursus
spirituales sacerdotibus 4 diocccsium ct 40 circiter Communitatibus Sororum et Rcligiosarum ct Fratrum, et 'mum pro Superiorissis plurium Communitatum, rogante Consilio Superiorum
Maiorum.
J. J. TWOMEY, C. M.
PROVINCIA ITALICA NEAPOLITANA

— COnVenittS Superiorum.

Dic scxto ct quinto ante Idus apriles habitus est Provincialis
Conventus in domo « Vergini ».
Cui omncs domorum Superiores, exceptis Superioribus Ballimora et Hebo, et plures Confratres interfuerunt. Conventus
locus facultatem nostris Scholasticis dedit participandi. Congressus proposita fuerunt magni momenti et huius aetatis:
Summa Constitutionis de re liturgics;
Usus et prospectus eiusdem Constitutionis; quac omnia
acta fuerunt a P. Hannibale Bugnini C. M. maximo cum ingenio;
« Laicorum apostolatus in prospectu Concilii Vaticani II » quern egit P. Josephus Mcnichelli C. M. pari ingenio;
Congressus aggressus est postca gravem et instantcm
quaestionem de vocationibus, espositione P. Michaele Cappiello C. M. « Quaestio de Vincentianis Vocationibus »;
5) P. Philippus Grillo C. M. vero operam dedit « Socktad Cooperatorum Vincentianorum in Provincia Neapolitana ».

--82Reverendissimus Dominus D. Josephus Capasso, Provinciae
Visitator, cum fratribus novam legem Cooperatorum communicavit et circumscriptioncs definivit et vocationum Promotores
nominavit scilicet P. E. Di Battista, C. M., pro Sicilia; P. R.
Sommella, C. M., pro Campania, Aprutio ct Lucania; P. A.
Della Medaglia, C. M., pro Apulia ct Brutiis.
Conventus magna omnium satisfactione confectus est; et
omnes profccti sunt, pollicentes se in scribendis plurimis et optimis vocationibus efficaciter versaturos essc.
Quod Dcus faxit!
E. ORLANDO, C. M.
PROVINCIA ROMANA. -

Provincia Romana ad Missiones in Indonesia

primos gressus init.

Difficultates politicae in Indonesia reccnter ortae coegerunt
auxilium peters ab omnibus Congregationis nostrae Provinciis
ad illas immcnsas regions evangelizandas.
Quapropter Rev.mus Episcopus dioeccseos Surabajensis, Joannes Kloostcr, C. M., una cum Rev.mo D.no Willelmo Janssen,
Visitatore Provinciae Indoncsiac, speciatim rogavit Rev.mum
D.num Aloisimn Franci, Visitatorcm Provinciae Romanae, qui
hanc missioncm praetulit, potius quam Missioncs quasdam cx
Asia et Africa, quamvis ab istis instanter rogaretur.
Usque hue duo sunt Confratres Romani pro Indonesia
designati: SIVERI Rolandus et DEL GOBBO Carolus, quorum
primum officium nunc erit experientias inire apud Confratres
nostros ex Provincia Hollandica, usquc dum, aliis Romanis
Confratribus supervenientibus, una Rcsidcntia Missionis a Provincia Romana directe dependeat.
Cacrimonia, infra quam effigies Crucifixi tradita est duobus
Confratribus profecturis, habita est die sabbati 13 iunii hora
7 post meridiem in Ecclesia Missionis aptul Collegium Leonianum, in quo nunc residet Domus Generalitia Congregationis.
Adfucrunt tres Excellentissimi Episcopi ex Congregations
nostra (Rev.mi DD.ni Caietanus Mignani, Marcus Tullius Botero,
Ignatius Krause) et omnes Sodales Curiae Generalis, praeter
Confratres cx variis Domibus in Urbc fundatis, immo omnes
Adspirantes Vincentiani Provinciae Romanae, simul cum Seminaristis internis et quibusdam Scholasticis, item Romanae Provinciae.
Ipse Rev. adm. Superior Generalis benedixit suisque manibus profecturis tradidit effigiem Crucifixi, sanctum et invincibilem gladium ad fidem propagandam.

83 —

Visitator Provinciae Romanac, Rev.mus Aloisius Franci,
valedixit atquc omina protulit, speciatim efferens quod praecise
in illa die quindecim ante annos (13 iunii 1949) Confrater foster
Rev.mus C:aietanus Mignani, Episcopus Chinganensis, ab infensissimis hostibus religionis catholicae ex Gina pulsus fuerat.
Duo Confratres nostri profecti sunt a Domo Provinciali
Romana primis horis diei sequentis atque a Neapoli per navim
« Asia » discesserunt primo mane diei 15 eiusdcm mensi iunii.
Iam pervenerunt in agrum laborum et messium inde a
primis diebus mensis
Dominus benedicat novos Missionarios o ad gcntes » atquc
alat in animis iuvenum flammam et desiderium open et vires
nostris Confratribus quam citius ferendi.
L. VAGAGGINI, C. M.

EX PROVINCIIS NOSTRIS
PROVINCIA PHILIPPINARLIM. - Notulae quaedam, ex epistola D. Visilatoris.

23 de febrero de 1964. BenediciOn de la Primera Ala del Scminario Interno de Filipinas en Angono, Provincia de Rizal.
Oficiante, el Eminentisimo Cardenal de Manila, Rufino SANTOS.
Asistentes: el Sr. Nuncio Apostolico en Filipinas, Mons. Carlo
MARTINI; cl Sr. Vice Prcsidente de Filipinas, S. E. Emmanuel
PELAEZ. Clero Secular y Rcligioso especialmcnte Hijas de la
Caridad. Gran multitud de fieles, amigos de la CongregaciOn.
En la ala construida hay cspacio para 20 scminaristas y habitaciones con todo servicio para nueve Padres. Casi todo el costc
de la construccion ha sido per medio de limosnas.
El P. Luis BACAICOA vino a Filipinas a invitacion del Gobierno espanol para tocar el organo cn la inauguration dc al
Capilla espanola en la catedral de Manila. Despucs ha cstado
dando conciertos de organo, piano y canto acompanado de la
guitarra por muchas partes de Filipinas. En todas partes ha dejado fama de ser un gran artista. Y con sus conciertos ha conttibuido a la construccion del Seminario Interno.
Los Sres. Obispos piden a los Cohermanos que dirijan los
ejercicios espirituales a su elem. Y tambien los retiros mensuales.
Leandro MONTA gIANA, C. M.
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STUDIA VINCENTIANA
MONSIEUR VINCENT ET LE RECRUTEMENT
De l'origine de la Congregation de la Mission a la mort
de son Fondateur, saint Vincent de Paul (1625-1660), 610 missionnaires environ furcnt recrutes en France sculement, sans
parler des missionnaires italiens, polonais, irlandais et autrcs
entres dans la Congregation pendant cette même periode.
Si l'on peut en juger d'apres les donnees necessairement
approximatives que nous en avons, le recrutement initial de la
Mission se partage en deux periodes nettemcnt tranchees.
La premiere, qui va de 1625 a 1636, soit one douzaine
d'annees, est pcu florissante; Ic chiffre annucl des nouvelles
recrues est dc quelques unites, ne depassant guere la demidouzaine.
La seconde periode (1637-1660) accuse tout d'un coup
une progression tres sensible, et Ic chiffre annuel des recrucs
oscille de 15 a 35, soit un pelt plus de 23 en moyenne.
Dc cette difference entre les deux periodes, on pourrait
pout-titre dormer tine premiere raison plausible: it faut it tine
Societe naissante le temps de prendre son essor; it lui faut etre
connuc et faire preuvc de sa vitalite.
Mais, cette settle raison ne saurait suflire dans le cas present. Un examen attcntif de l'ensemble des faits amene a constater que ces deux periodes correspondent de fait a une evolution
qui s'est accomplie dans l'esprit de Monsieur Vincent relativement
cette question du recrutement de la « Chetivc
Compagnie ».
* * *
Dans les premieres annees, en cffet, le fondateur de la Mission n'a cure de recruter des disciples. II a fonde une Communaute sans aucun plan preconcu; it y a ete en quclque sortc
contraint par les circonstances, circonstances dans lesquelles
it se plait a reconnaitrc l'expression d'une volonte formcllc de
Dieu. Puis done que la divine Providence a voulu la Mission,
it faut lui abandonner le soin d'en fhurnir les membres. A cctte
epoque, Monsieur Vincent acccpte sans plus les collaborateurs
que le Ciel lui cnvoie et, son humilite l'y poussant, it parait
merne rcdouter l'afflux des vocations.
Le 16 octobre 1635, annoncant a son premier collaborateur, M. Portail, alors absent de Paris, que six nouveaux postulants viennent dc flapper a la porte de Saint-Lazare, loin de
s'en rejouir, it s'ecrie: « 0 Monsieur, que je crains la multitude
et la propagation et que nous avons sujet de louer Dieu de cc
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qu'Il nous Grit honorer Ic petit nombre des disciples de son Fils! »
(Cos• E, I, 312).
Malgre le revirement qui s'opera par la suite dans sa pens&
a ce sujet, it conserva neanmoins toujours cc meme etat d'esprit
d'humilite it l'egard de l'oeuvrc qu'il avait fondee, temoin cc
qu'il ecrivait encore, le 14 avril 1644, a Bernard Codoing: « Nc
nous empressons pas pour ]'extension de la compagnie, ni pour
les apparences extericures ». (C. II, 456).
Cependant, en 1637, quinze nouvelles recrues se presentaient
a Saint-Lazarc. Monsieur Vincent eut alors conscience que la
« Chetive » prcnait racines et qu'il fallait pourvoir desormais
a la formation des ouvriers de la Mission.
Le premier historien de M. Vincent, Louis Abelly, rapporte
ainsi comment it fut amene a ouvrir un premier seminaire de
formation, qu'on appela ensuite seminaire interne.
« 11 est bicn vrai que pendant les premieres annees que
Monsieur Vincent commenca de travailler aux missions, ne
connaissant pas encore les desseins de Dieu, ni ce qu'il voulait
faire de lui et par lui, it n'observait aucune forme ni facon particuliere en la reception de ceux qui desiraicnt se joindre
pour participer a scs saints travaux. II se contentait de la bonne
volonte avec laquelle ils se presentaient, et de quelquc retraite
qu'il les conviait de faire, tant pour s'y affermir davantage que
pour implorer le secours de la grace divine. Quclque temps
apres, it jugea qu'il fallait ajouter a cctte retraite quelques autres exercices spiritucls, qui eussent un peu plus d'etendue quc
les retraites ordinaircs. Enfin voyant sa Congregation formee,
et connaissant ]'importance de n'y admettrc que des sujets bien
disposes, et bien appeles de Dieu ,i1 resolut que desormais tons
crux qui se presenteraient pour y entrer, fcraient avant quc
d'y etre admis, unc espece de probation dans un Seminairc sous
un Directeur, qui les exercerait dans la pratique des vcrtus,
et les eleverait a la vie spirituelle ». ( ABELLY, Vie de M. Vincent,
I, 157).
Le premier seminaire interne fut ouvert a Saint-Lazarc,
en join 1637, et place sous la direction de M. Jean de la Salle,
Fun des premiers Missionnaires. Des lors, les recrues ne cesserent
de se presenter, commc Ic montrent les chifl'res suivants:
1638:
1639:
1640:
1641:
1642:
1643:
1644:

27 seminaristes
28
26
33
23
26
32

1645:
1646:
1647:
1648:
1649:
1650:
1651:

32 seminaristes
19
33
17
16
1I
>>
12

-
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Depuis quelque temps déjà le rccrutement etait en baisse
du fait des evenements politiques et des guerres. En 1652, trois
recrues seulement, si bien qu'en 1653, Monsieur Vincent ouvrit
un nouveau seminairc interne a Richelieu, qui devait fournir
25 nouvelles recrues jusqu'en 1660.
Qucl etait alors l'etat d'ame de Monsieur Vincent relativement au rccrutement de sa Compagnie?
Sous la poussee des circonstances, un revircment s'etait
pen A peu accompli clans sa pcnsee. A la vue du bien opere par
la Mission, dc la necessite d'cn assurer l'existence, voirc d'en
etendre le champ d'action, puisque Dieu semblait le demander,
it en vint non seulement a souhaitcr que Dieu lui fournisse les
ouvriers necessaircs et, si possible, de plus en plus nombreux,
mais aussi a Le prier positivement de favoriser le rccrutement.
De cette evolution de sa pensee, Monsieur Vincent en a
fait lui-memc fawn, cinq ans avant sa mort:
« J'ai etc plus de vingt ans, ecrivait-il, que je n'ai ose demander a Dieu (la propagation dc la compagnie), estimant que
(cells-ci) etant son ouvrage, it fallait laisser a sa providence
sculc le soin de sa conservation et de son accroisscment; mais
a force de penser a la recommandation qui nous est faite dans
I'Evangile, de lui demander qu'il envois des ouvricrs a sa moisson, je suis demeure convaincu de ]'importance et de l'utilite
de cette devotion ». (C. V, 463).
En 1659, sa pens& s'exprime d'unc maniere encore plus
nette, si l'on petit dire. II mantle a un Superieur:
« 11 plait a Dieu de continuer sa protection ct ses graces
A la petite compagnie et de tircr partout quelque fruit de ses
petits services. II nous presente bien des occasions de lui en
rendre de nouveaux, ct en des lieux oil nous n'avons pas encore
travaille; mais les forces nous manquent, et Dieu nous fait connaitre par la notre bcsoin pour nous obliger a le prier qu'il envoie
dc bons ouvriers a sa vigne ». (C. VII, 550).
Non seulement Monsieur Vincent priait a ces intentions,
particulieremcnt par ]'intercession de Saint Joseph, mais it se
felicitait que cette devotion fut entrée en la Compagnie, et it
la recommandait.
Lc 20 mars 1654, parlant des Missionnaires de Genes, lc
saint &tit:
« Its vont recommcncer un setninaire interne et continuer
une devotion qu'ils ont commencee, et nous avec cux, pour
demander a Dieu, par les merites et les prieres de S. Joseph,
dont nous celebrions bier la fete, qu'il envoie de bons ouvriers
en la compagnic pour travailler a sa vigne. Jamais nous n'en
avons connu le besoin au point que nous le ressentons a present,

-

87 -

a cause que plusieurs cardinaux et eveques d'Italie nous prcssent
pour leur donner des missionnaires ». (C. V, 102).
Monsieur Vincent revient deux moil apres sur lc memo
sujet en ecrivant a Alger, au frêrc Barreau:
« Plusieurs cardinaux ct prelats (lemandent plus de missionnaires que l'on fl y !cur en pcut dormer. Nous en elevons
assez qui sont encore au seminaire et dans les etudes, mais ils
nc sont pas formes suffisamment, et tous ne reussissent pas, de
sorte que nous avons grand sujet de prier Dicu qu'il envoic de
bons ouvriers a sa vigne; aussi faisons-nous quelque petite devotion extraordinairc pour cela, a l'imitation de la maison de
Genes, qui a commence » (C. V, 145).
Des lors, Monsieur Vincent ne cessera d'inviter les missionnaires a suivre cct cxemple. Le 17 mars 1656, it monde au Superieur de Varsovic: « Notre seminairc est assez bien peuple,
graces a Dieu; et ceux de Richelieu et de Genes multiplient
peu a pcu. Priez Dieu, Monsieur, qu'il envoie des ouvriers a
sa vigne ». (C. V, 573).
* * *
Mais si conscicnt que soit Monsieur Vincent de la neccssite
de la priere pour que Dieu envoic a la Mission de bons ouvricrs,
ct nombreux, jamais it ne se departit de son habituelle methods
dc cOtoyer Ia divine Providence sans enjambcr sur elle. Les
vocations doivent venir de Dieu et de Lui seul; aucune vuc i
intention humaine ne saurait y avoir part. De la, lc surnaturcl
clesinteresscrnent qu'il faut professer a l'egard du recrutement.
Monsieur Vincent en donne lui-memo l'exemple.
Si quelqu'un s'en vient le consulter sur son avenir, le saint
ne cherche nullement a l'attirer vers sa compagnie, mais uniquement a connaitre les desscins de Dieu sur lui. Aussi, connaissant sa prudence et son csprit surnaturel, les Superieurs des mitres
Communautes n'hesitent-ils point a envoyer a Saint-Lazarc, en
consultation ou en retraite, les vocations hesitantes ou qui se
cherchent. De toute son ame, Monsieur Vincent les aide a trouver
leur voie, celle pour laquelle Dieu semblc les avoir apparemment
predestinees, et nulic autre. Il a tenement conscience, comme
it le declare maintcs fois dans ses cntreticns notamment stir la
prudence, qu'en pareille occurrence it faut « juger par les principes infaillibles de Notre-Seigneur », et non pas suivant Ia prudence « qui est scion lc monde » et passe « par dessus 1'Evangile ». (C. XII, 177).
C'est du reste Ia lignc de conduitc qu'il trace a ses missionnaires charges des rctraitants:
« Messieurs, leur (lit-il, prenez garde, vous autres qui conduisez les exercitants, a nc point les determiner a entrcr dans
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la Compagnie, mais sculement a les cOtoyer dans leurs bons
desseins, a les aidcr a se determiner aux licux ou ils sentent que
Dieu les appellc. Laissons faire Dieu, Messieurs. Jusqu'a present,
par la misericordc de Dieu, on en a use ainsi dans la Compagnie;
et nous pouvons dire qu'il n'y a rien jusqu'ici dans la méme
Compagnie, quc Dieu ne l'y ait mis; nous n'avons demande ni
maisons ni etablissements, mais nous avons Cache de correspondre
aux desseins de Dicu...
« Au nom de Dieu, Messieurs, tenons-nous en la je vous
prie, et laissons fitire Dieu, nous contentant de cooperer avec
lui. Et croycz-moi, Messieurs, si la Compagnie en use de la
sorte, sa divine Majeste la benira. Et ainsi contentons-nous des
sujets que Dicu nous enverra. Si nous voyons qu'ils ont la pensec
de se retirer ailleurs que dans la Compagnie, jc veux dire en
quelque Sainte religion ou communaute, ne les empechons pas;
autrement, it y aurait grand sujet de craindre que Dieu ne chhne veut pas qu'elle
tiat la Compagnie pour vouloir avoir ce
ait... ». (C. XI, 427).
Six mois avant sa mort, le 2 mai 1660, M. Vincent &tit
au Supericur de Richelieu, qu'il a retenu une lettre adressee par
M. de Lestang a M. Duporzo, « parse qu'elle le persuade d'entrer en la compagnie et que nous avons une maxims contraire,
qui est de ne solliciter jamais personne d'em brasser notre kat.
n'apparticnt qu'a Dieu dc choisir ceux qu'il y veut appcler,
et nous sommes assures qu'un missionnairc donne de sa main
paternelle fera lui scul plus de bien quc bcaucoup d'autres qui
n'auraient pas une pure vocation ». (C. VIII, 287).
Mais, quand un candidat manifestait de lui-même l'intention
d'entrer en la Compagnie, avec quells effusion de coeur Monsieur Vincent se montrait prêt a l'accueillir! (Voir C. II, 370-371).
* * *
Non sculement Monsieur Vincent ne voulait pas que Fon
exercat une prcssion morale quelconque pour influencer les
vocations, mais dans son liumilite it poussait le desinteressement
jusqu'a interdirc formellement que l'on publiht quoi quc cc soit
sur la petite Compagnie dans le des.sein de la faire connaitre.
« It me semble, ecrit-il a M. Bernard Codoing, que nous
devons avoir devotion a ne nous pas tant manifester par ecrit,
par imprimes et par relations (je dis a l'egard du dehors, baste
a l'egard du dedans!), comme nous le devons faire par de bonnes
oeuvres, qui patient un langage bien plus avantageux tot ou
tard que tout ce qu'on fait pour sa proprc ostension et manifestation ». (C. II, 276).

--89-Dans la region d'Arras avait part', en 1657, un opuscule
intitule: « Petit abrigi de V Institut de la Congregation de la Mission,
approuvie et coufirmie par nos Saints Peres les Papes Urbain VIII et
Alexandre VII, de son origine, de ses fonctions et de sa maniere de
vivre pour arriver a sa fin o.

Monsieur Vincent ne cacha pas son deplaisir a l'autcur
presume ct it lui ecrivait:
« yen ai tine doulcur si sensible quc je ne puis vous l'exprimer, parcc que c'est tine chose fort opposee a l'humilite, que
de publicr cc quc nous sommes ct ce que nous faisons... S'il
y a quclque bicn en nous et en notre maniere de vivre, it est
de Dieu, ct c'est a lui a lc manifestcr, s'il le juge expedient. Mais,
quant a nous, qui sommes de pauvrcs gens, ignorants et pecheurs,
nous devons nous cacher comme intitiles de tout Wen et comme
indigncs qu'on pensc a nous. C'est pour cela, Monsieur, (pie
Dieu m'a fait la grace de tenir ferme jusqu'a present pour ne
point consentir qu'on fit imprirner aucunc chose qui fit connaitre
et estimer la Compagnie, quoique j'en aie etc fort presse, particulierement au sujct de quelques relations venues de Madagascar, de Barbaric et des Iles Hebrides; et encore moins aurais-je
permis l'impression d'unc chose qui regarde l'essence Ct resprit.
la naissance et le progres, les fonctions ct la fin de notre Institut;
et Wit a Dieu, Monsieur, qu'elle fiat encore a faire! Mais, puisqu'il n'y a plus de remede, j'en demcure la ». (C. VI, 177).
Ce n'etait pas la premiere foil que Monsieur Vincent faisait preuve de cette attitude d'humilite a l'egard de la Chetive
Compagn ie.
Questionne, en 1639, par sainte Jeanne de Chantal sur
la nature de sa Communaute, it avait repondu en toutc simplicite, mais, pen apres, dans la crainte d'en avoir trop dit de bien
it s'empressait de reecrire a sa correspondante:
« Jc vous ai dit quantite de choscs a l'avantage de cette
petite compagnic. Certes, ma there Mere, cela me fait pour;
c'est pourquoi je vous supplie d'en bcaucoup &mintier Ct de
ne point dire cela a personne. La trop grandc reputation nuit
beaucoup et fait d'ordinaire, par un juste jugement de Dieu,
quc les effets ne repondent point a l'attente, soit pource que
l'on tombe en elation d'esprit ou pource que le public refere
aux hommes ce qui West dfi qu'it Dieu seul. C'est pourquoi jc
supplie derechef tres humblement votre charite de ne point
souffrir en votre esprit les pensees que ce que M. lc commandeur
vous dit de nous vous pourraient donner et moins encore d'en
parler a personne. Helas1 ma digne Mere, si vous saviez notre
ignorance ct le pen de vertu que nous avons, vous auriez grandc
pitie de nous! Vous le verrcz neanmoins, en effet, par ces dcux
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que nous cnverrons; et c'est cc qui me console, pource quc vows
priercz Dieu pour nous avec plus de compassion dc notre misers;
et pource que je vous dis ceci les larmes aux ycux, en Ia vue
de la verite de cc quc je vous dis et des abominations de ma pauvrc
Arne, je vous supplie, ma chere Mere, d'offrir a Dieu la confusion
quc yen ai et la confession quc je vous en fais en Ia presence de
sa divine Majesty, et de me pardonncr si j'abuse de votrc patience en vous disant ainsi mes pauvres sentiments... ». (C. I, 575).
Monsieur Vincent montra toujours tine extreme reserve en
tout ce qui touchait a tine propagancle quelconque en favour
de son Institut. Le vrai fondcment de cette attitude, it l'a clairement manifests dans ces mots ecrits, en 1642, a M. Codoing:
« II est juste en toute maniere que vous honoriez pour quelque temps la vie cachee de Notre-Seigneur. II y a quelque tresor
renfcrtne lh dcdans, puisquc le Fils de Dieu a demcure trente
ans sur la terre comme un pauvrc artisan, avant que de se manifester. 11 benit aussi toujours beaucoup micux les commencements humbles que ccux qui ont de l'eclat ». (C. II, 281).
Lc saint Instituteur emit fermcmcnt convaincu quc cette
humilite de corps serait benie de Dieu, de moms quc le surnaturcl desinteressement professe a l'egard de la prosperite de la
Mission. II disait dans un entreticn: « Sachez, Messieurs, que,
si Dieu a fait quelque grace a cettc petite Compagnie, c'a ete
par le desinteressement qu'elle a toujours eu ». (C. XII, 441).
En verite, les faits nc dementirent pas le saint. Au soir de sa
vie, en 1657, it constatait avec tine apparente satisfaction quc
le seminairc de Saint-Lazare, avec plus de 40 seminaristes et
une vingtainc d'etudiants, n'avait jamais etc aussi peuple.
N'empeche qu'a cettc juste fierte se melait probablement
en son Arne un sentiment de regret de ne pouvoir repondre plus
efficacement aux nombreuses demandes des dioceses, fame d'avoir
des ouvriers en plus grand nombre.
S'il avail x,ecu davantage, ce probleme ('aurait sans doutc
retcnu et it liii aurait cherche une solution satisfaisantc. Ccrtes,
it ne sc serait jamais departi de cette attitude de confiance, de
priere, de desinteressement,
professa jusqu'a sa mort. Mais,
tout mA •ement considers, n'aurait-il pas accepts, malgre son
quc sa chetive compagnie fit davantage connue et
par cc moyen obtint les ouvricrs dont elle avait besoin? Sous
la poussee de la necessite, tine nouvelle evolution sc serait pentétre accomplie en sa pens& et, en realists
etait, it aurait
finalcment sacrifie ses repugnances personnelles, motivees seulement par son humilite, puisqu'apres tout it s'agissait de la
plus grande gloire de Dieu.
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Quoi qu'il cn soit de cette hypothese, le fait est que lc premier successeur cle M. Vincent, M. Rene Almeras, nc s'est pas
cru tenu a la meme reserve, ni n'a pas pense ccrtainement aller
contre les principes de son devancier, en fournissant a Louis
Abclly toute la documentation qui revelerait au grand public,
en 1664, la Vie et les Oeuvres de M. Vincent. Desormais, la
Congregation de la Mission appartenait a I'Histoire, et rien nc
s'opposait plus a ce qu'il fat question d'elle clans la presse et
la litteraturc.
C'est pourquoi, aujourd'hui, tout cn professant cette humilite de corps, si fbrtement recommandee par notre saint Instituteur, tout en nous efforcant de meritcr des vocations par nos
prieres, nos sacrifices et noire fidelite, nous sommcs en droit,
sans manquer a notre esprit primitif, de faire connaitre par lc
livre, la brochure, le film ou tout autre procede similaire, ce
qu'est la Famine de saint Vincent, son activite en tous les pays
et dans les missions, a condition toutefois de dcmcurer dans
les limitcs de la verite objective et dc s'abstenir de commentaires
ou unc vainc
tendancieux ou qui sentiraient la vanite,
jactance.
Cette sorte de publicite, communement employee par 1'
Eglisc et meme parfois imposee par elle, n'a certes ricn de reprehensible. Dire objectivemcnt ce qu'est unc famillc spirituelle,
!'esprit qui l'anime, les buts qu'elle pou ► suit, les objectify qu'ellc
atteint, ce West nullement faire de la reclame tapageuse, encore
moins du racolage, ni meme excrcer tine pression sur les vocations. Au contrairc, c'est meme assurer plus de liberte aux Ames
en quetc de I'cmploi dc lour vie, en Ics aidant a se reconnaitre
et a fixer !cur fibre choix entre les Voics de perfection dans lesquelles elles ont la possibilite de s'engagcr.
* * *

Si Monsieur Vincent se montrait ferme pour proscrire tout
cc qui avait meme l'apparcncc sculcment de propagandc ou
de racolage, it etait convaincu que le recrutement de la Mission
s'opererait plus cfficacement par !Influence de la pratique de
la vertu et plus specialement de la Charite.
Felicitant lc Supericur de Genes dc l'union ct du support
qui regnaicnt en sa petite communaute, it laissait son ame s'epancher en cette sorte de priere:
« 0 bonte divine, unissez tous les cocurs dc la petite cornpagnie de la Mission, et puis commandez cc qu'il vous plaira;
la pcine ]cur sera donee et tout emploi facile, lc fort soulagera
le faible et le faible cherira le fort et lui obtiendra de Dieu accroissement de force; et ainsi, Seigneur, votrc oeuvre se fcra
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A votrc gre et a ]'edification de votre Eglisc, et vos ouvriers se
multiplieront, attires par l'odeur d'une telle charite ». (C. III, 257).
Monsieur Vincent ecrivait de meme au Supericur dc
Richelieu:
« C'est a nous a prier Dieu qu'il envoie de bons ouvriers
en sa moisson et A vivre si bien que nous leur cionnions par nos
exemples pint& dc l'attrait que du degolit pour travaillcr avec
nous ». (C. VIII, 287).
II exhortait dc meme ses enfants, tant Its missionnaires
que les soeurs, a demeurer fidelcs a ]'esprit, aux vcrtus propres
et aux oeuvres de leur vocation, les assurant que sans cela leur
compagnie respective serait en danger de pericliter et meme
de perir.
N'etait-ce pas dire, en d'autres termes, que la survie et
prosperite de la Congregation de la Mission et de la Compagnie
des Filles de la Charite etaient en quclque sorte liees a cette
fidelite, et, par consequent, que cette fidelite même etait un moyen
ellicace dc recrutement?
* * *

La pens& de pourvoir au recrutement de la Mission par
le moyen d'ecoles presbyterales on petits seminaires nc retint
jamais ]'attention de Monsieur Vincent. L'essai qu'il tenta
lui-meme de conduire vers le saccrdocc de jeunes enfants fut,
de son proprc aveu, tin echec, comme ce le fut d'ailleurs pour
tons les evéques de France qui entreprirent parcillc institution
au tours du XVIIeme siecle. La mormule des petits seminaires
n'etait pas encore an point et dle ne lc sera guere qu'au milieu
du XVIIIeme siecle.
Sur cette question, saint Vincent eut ]'occasion de manifester son sentiment en repondant an Superieur de Genes, M.
Blatiron, qui avait un instant caresse un projet semblablc. II
lui ecrit, le 3 mars 1656:
« Le moyen que vous proposez pour peuplcr votre seminaive interne cst bien long et bien hasardeux, car les enfants
que l'on prend avant qu'ils soient en age de faire un choix de
vie sont changeants; ils diront asscz qu'ils veulent etre missionnaires, et meme se soumettront pour tin temps, afin d'etudier;
mais sont-ils capables de quelque chose, ils changent de langage,
disent qu'ils n'ont pas vocation et s'en vont. Combien en avonsnous vus de cette sorte! Nous en avions naguere 15 ou 16, qui,
apres nous avoir bien fait de la depense, s'en sont alles ».
Et aprês avoir cite les essais inf •uctueux tentes a Rouen
et a la Visitation, it conclut:
« De meme, Monsieur, y a-t-il raison de craindre que,
quand meme ces jeunes garcons voudraicnt perseverer clans

notre congregation, its ne seraicnt pas propres pour nos fonctions,
et qu'ils donneraicnt sujet de Ics mettre dehors. C'est autrc chose
si l'on trouve dans les missions des enfants de bon esprit et pieux
et qui dcmandent d'etre de notre compagnie; car de ccux-ci
it semble qu'il serait bon de faire un essai, si l'on avail moyen
de les nourrir sans rien payer. Manmoins jc vois tant de raisons
contre cela, quc je doute fort s'il est expedient ». (C. V, 563).
Avant la Revolution francaise, la Congregation de la Mission nc posseda jamais d'ecole apostoliquc. Les sujets qui sollicitaient !cur admission dans Ia compagnie provenaient tous,
soit du monde, les humanites achevees, soit des seminaires tenus
par les missionnaires, soit des rangs du cicrge.
Et jusqu'a cc qu'ellc fut cmportee dans Ics secousscs de la
Revolution, commc tant d'autres institutions, la Congregation
s'est devcloppee lentement a tin rythme de progres constant.
Si elle n'a jamais attcint les proportions numeriques qu'ont
pu connaitrc d'autres communautes, une des raisons majeures,
semble-t-il, cst quc les enfants de saint Vincent, demeures fideles
a l'csprit et aux directives de leur Fondatcur, ont longtemps
jalousement cultive l'humilite de corps, ne cherchant nullement
a enjambcr sur la Providence ni a paraitre. « Le bien ne fait
pas de bruit », disait saint Vincent. Nos ancétres de Ia Mission
ont fait beaucoup de bien, et sans bruit...
F. C.
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